








Development of Understanding Ambiguous Figures in Young Children:
Are There Any Effects of Serial Change from Ambiguous to Clearly Identifiable Figures
on the Development of Their Understanding?
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図を持っていることが必要であるとされる （Girgus, Rock 














（Rock, Gopnik & Hall, 1994; Gopnik & Rosati, 2001; 
Doherty & Wimmer, 2005）。
　これらは，多義図形の認知に発達的要因が関連してい
ることを示唆している。この発達的要因の１つにメタ表
象能力の発達が指摘されている（e.g., Gopnik & Rosati, 
























































































（N=57, range=54(4;6)～66(5;6), MA=60(5;0), SD=3.57），



























































































































N=18, MA=47(3;11), SD=3.45, 年中群 N=30, MA=60 (5;0), 
SD=3.67，年長群 N=25, MA=72(6;0), SD=3.46)，１枚提
示条件（年少群 N=18, MA=48(4;0), SD=4.01，年中群 





















4 14 0 1 11 6
22.2％ 77.8％ .0％ 5.6％ 61.1％ 33.3％
１枚提示
条件
3 15 0 1 12 5
16.7％ 83.3％ .0％ 5.6％ 66.7％ 27.8％
???２枚提示
条件
14 10 6 3 18 9
46.7％ 33.3％ 20.0％ 10.0％ 60.0％ 30.0％
１枚提示
条件
9 16 1 4 14 7
34.6％ 61.5％ 3.8％ 16.0％ 56.0％ 28.0％
???２枚提示
条件
11 9 5 8 9 7
44.0％ 36.0％ 20.0％ 33.3％ 37.5％ 29.2％
１枚提示
条件
11 15 1 8 11 8





































































































































































系列化反応 5 1 2 2 1 2
同一反応 2 4 6 2 5 3
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